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Abstract With the development of IoT technology, a large number of IoT devices and new applications are ex-
pected to emerge, generating a large amount of data. These data include spatio-temporal data (STD), which is
needed only at a specific time and place. In our previous research, we proposed a spatio-temporal data retention
system (STD-RS) using vehicles, aiming to construct a new network that keeps spatio-temporal data in a specific
period and range. However, when STD-RS is operated in real space, there is a possibility that STD is transmitted
outside the target range due to malfunctions caused by errors in location information, reception signal strength,
bugs in software programs, etc. As a service provider using STD-RS, it is important to ensure the reliability of the
provided range. In this paper, we propose a new method for the transmission of STD-RS. In this paper, we propose
a multi-layered blockchain as a mechanism to audit STD-RS in the upper layer while the lower layer manages the
STD generated from the real space. In order to achieve real-time auditing of STD-RS, it is important to reduce the
block search time.
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1. は じ め に














































































3. 先 行 研 究
本節では，柔軟な大きさの地理空間を対象に異分野連携を行
う GCIP(Geo-Centric Information Platform)の全体概念を説
明する．その後，GCIPにおける STD配信手法の一つである
時空間データ滞留システムについて説明する．
3. 1 Geo-Centric Information Platform [1]
GCIP [1] では時空間データ STD に着目し，地理空間を意
識して STDを収集し，処理を行い，地理空間向けのコンテン
ツを生成した上で，配信を行う地理指向情報プラットフォー





















































3. 3 時空間データ滞留システム (STD-RS)







留半径 R），データ送信間隔 d が含まれているため，受信した
各ノードは自身の位置情報とデータに含まれる滞留エリア情報
から，STDの拡散の可否を自律的に決定する．

























































































































































































































































ク検証時間 Tdは，ブロックサイズ Sbと検証定数 kd=0.3796
より，平均ブロック検証時間は式 (1)となる．
T d = 0.3796 ∗ sb (1)
パブリックブロックチェーンでは 1ブロック，1MBとするの











5. 2 評 価
5. 2. 1 ブロック生成と伝搬時間
(1) ブロック生成と伝搬時間についての結果を図 6 に示す．
ノード間の遅延 5ms と 100ms の時のノード数 4096 での伝搬
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